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  Acute infection in simple renal cysts is said to be considerably resistant to all forms of chemo－
therapy． Following the intramuscular injection of amikacin， the levels of amikacin in the cyst fiuid，
serum and urine’@of 1 1 patients with simple renal cysts were quantitatively determined using the sub－
strate－labeled fluorescent immunoassay kit and migrobiolegical assay systern． The cyst fluid samples
were obtained by rneans of percutaneous puncture or surgical approach． A biochemical analysis
of the fluid samples revealed that the electrolyte compositjon and protein concentration of the fluid
are similar to those of the interstitial fluid． Despite there being an adequate concentration in the
urine and serum， there was no evidence ef amikacin in the fluid samples． These data may explain
why the infection in the cysts is highly resistant to chemotherapy．
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 各検体のAMK濃度は， substrate－labeled fluorc－
scent immunoassay（SLFIA）法を用いたエーろス
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Table 2． Characteristics of i l patients with simple renal cysts （2）
Pt． Creatinine   clearance        ProteinNo・ （m17min＞
Urinalysis
 RBC WBC





































































































Table 3． Biochemical data of the serum and cyst fiuid of 11 patients with simple renal cysts














168 4．4（1 40） （3．8）




147 3．5（1 39） （3．5）
147 4．1（143） （3．6）






























































































































































   150．1 4．07Mean 11i3 O．34
J±SD （141．3） （3．85）





















＊cyst fiuid ＊＊ serum
Table 4． Biochemical data of the urine of 8 patients with simple renal cysts























































































 Table 41t 11例中8例に測定された尿検体の生化学
的検索結果を示しtz．尿量によると考えられる変化を
含め，個々の症例によりかなり大きなばらつきが認め
1352 泌尿紀要28巻 ll号 1982年
Table 5． Concentrations of a；nikacin in the二serum，』cYst fiuiid
     and urine of 11 patients wlth simple renal cysts
Pt． Amikacin concentration（＃g／mD Time after Cyst volume














  O 6．3（く0．63）    （6．5）
  O 8．2（〈O．63） （8．2）
  O 7．1（〈O．63） （6．4）
  O 8．4（〈O．63） （8．0）
 O．1 8．3（〈O．63） （9．5）
 O．3 6．2（〈O．63） （7．2）
 O．5 8．9（〈O．63） （8．6）
 O．7 6．4（〈O．63） （6．3）
 O．8 9．1（〈O．63） （8．8）













































＊Concentration by fluorescept immunoassay．









































































1．o卜一Concentration by mierobio［ogical assay （Fig／rn．．｝）Correlation of results of substrate－labeled fiuorescent immunoassay with those
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